













Distortions of the reference materials cited in Atsushi Nakazawa’s author 
“Changes of Extracurricular Sports Activities from the Postwar to the Present”: 




The purpose of this study was to identify the problems, i.e., distortions and misunderstandings of the reference 
materials cited in Atsushi Nakazawa’s author titled “Changes of Extracurricular Sports Activities from the 
Postwar to the Present: Why are Sports Activities Connected with School Education” by focusing on it’s the 
procedures of hypothesis setting. To this end, I analyzed Nakazawa’s process of setting hypothetical viewpoints 
in this book, specifically those such as:（1）sports activities and school education have got connected after the 
war;（2）“children’s autonomy” plays a role in connecting sports（games）and extracurricular sports activities 
with school education;（3）a paradox exists on the issue of “children’s autonomy”. Then, I disclosed the fact that 
Nakazawa’s distortions and misunderstandings of the reference materials actually resulted in these viewpoints. 
Key words：extracurricular sports activities（運動部活動）
　　　　　　inappropriate citation（不適切な引用）























































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
でも戦時は別だが
0 0 0 0 0 0 0 0
、可なり盛んに行われていて



































0 0 0 0 0 0 0 0
、上からの態
0 0 0 0 0
度も変わってきた
0 0 0 0 0 0 0 0
と述べ、中学校長会議でも奨励され












0 0 0 0 0 0 0 0
接にこれに関係し
0 0 0 0 0 0 0 0
、教育の仕事として野球を奨励し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かつ監督すべき事の根本観念













































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
のものとして考えてみる


















































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ることは
0 0 0 0
…略…容易にできることではない


































































































































































































内海和雄 1998『部活動改革 - 生徒主体への道』不昧堂
＜注＞
・注₁）本研究で示す曲解は、特に解説がない限り博士論文にお
いても存在している。
・注₂）論稿の内容に応じて資料の読み取り方を変える姿勢は、
神谷（2016）においても問題にされている。
『運動部活動の戦後と現在』における引用資料の曲解
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・注₃）第₅ ～ ₈章に関しては、『戦後と現在』や博士論文に、
フィールドワークに関する第一次資料が掲載されていな
いため検証することができない。なお、フィールドワー
クの研究でも「何度となく元の文脈に戻って意味を確認」
（佐藤2008、25頁）することが求められている。
（平成29年₉月29日受理）
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